


























































Compatibility between Universal Design and Personalized Design of Products















































































カバン・バッグ 腕時計 携帯電話 基礎化粧品
デザイン 28.5 デザイン 28.2 機 能 27.9 機 能 33.0
価 格 26.3 価 格 24.9 価 格 27.1 価 格 27.2
機 能 24.9 機 能 22.5 デザイン 23.8 ブランド名 18.9























































































































































































































































































































































Pure Standardization  
Segmented Standardization  
Customized Standardization  
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New Frontier in Business Competition, Bos-
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普遍化と個別化を志向するユニバーサルデザイン製品
